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Despite the generally high cure rate in patients with metastatic testicular cancerう20%to 30% of 
treated patients will become candidates for salvage chemotherapy. We reviewed the recent salvage 
chemotherapy trials of refractory diseases. CPT-ll is a new derivative of camptothecin and has 
activity in a variety of solid tumors. We evaluated the antitumor effect of combination chemotherapy 
using CDDP and CPT-ll against refractory testicular cancer. Fourteen patients who failed to achieve 
complete remission with salvage chemotherapy were treated with combination chemotherapy with 
CPT-ll and CDDP or 254-S (nedaplatin) as third line chemotherapy. Six patients remain alive and 
disease-free and 5 patients died of disease. The combination of CPT-ll and either CDDP or 
nedaplatin was significantly more effective than other salvage therapy regimens such as VIP. 
Paclitaxelラ ifosfamideう etoposideregimens were also effective in patients with refractory testicular 
tumors. We concluded that these combination regimens demonstrated significant activity against 
refractory testicular tumor and further investigation is warranted. 
(Acta Urol. Jpn. 45: 811-814ラ 1999)
























VIP療法 (Table2)を行い， 23%の CRを得た.そ
の後 VIP療法の追試も行われ，その有効性について
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Table 1. 難治例に対する salvage化学療法の治療成績
著者 レジメン 症例数 化療による CR(%) 外科療法による CR(%) 治癒率(%)
Williams2) VP“16+CDDP土ADM土BLM 45 
Hinsworth3) VP-16+CDDP土ADM土BLM 44 
Pi・zzocaro4) VP幽16十CDDP:lBLM 32 
狂ansen5) VP-16+CDDP土BLM 26 
Einhorn6) VP-16十CDDP土ifosfamide 39 
Ghosn7) VP-16+hCDDP土ifosfamide 19 
Cooper8) VP-16十CDDP土ifosfamide 29 
Miki9) VP-26 or VP-16+CDDP 13 
h: high dose. 
Table 2. salvage化学療法
a) エトポシド (VP-16) による salvage化学療法
(Williams2)) 
CDDP 20 mg/m2， iv， 5日間， 3週毎， 3 -4コー ス
VP-16 100 mg/m2， iv， 5日間 3週毎， 3 -4コー ス
ADM 40 mg/m2， iv，第 l日日， 3週毎， 3-4コー ス
BLM 30 mg/m2， iv，毎週 1由， 12陪
(維持療法 VP-16，300 mg/m2， iv， 4週毎 3コー ス)
b ) VIP療法 (Einhorn6)) 
CDDP 20 mg/m2X 5臼関(点滴静注)， 3週毎
VP-16 75 mg/m2X 5日間(点滴静注)， 3週毎
IFOS 1.2 g/m2X 5日間(点滴静注)， 3逓毎
(4 -6コー ス)
























1 (24) 24 (53) 18 (40) 
8 (19) 19 (43) 10 (23) 
12 (38) 21 (66) 15 (47) 
6 (23) 1 (42) 7 (27) 
9 (23) 14 (36) 14 (36) 
5 (26) 8 (42) 5 (26) 
5 (17) 5 (17) 























topoisomerase 1阻害剤である CPT幽1 を CDDPや
nedaplatinとの併用療法で行っている 12) これはわ
れわれの m VIVOでの感受性試験で， CPT幽11 と
CDDPおよび nedaplatinとの併用が精巣腫蕩に非常
に有効であることが示されたからである 13) レジメ
ンとしては， CPT-llを 100-200/m2，CDDP (20 











Table 3. Presentation of 14 cases receiving chemotherapy with CPT-ll 
Case No. Age Histology Stage Prior therapy Response Metastatic site at salvage chemotherapy 
29 S十E+T 3C PVB十RPLND+LX十BX PR Lu十Br
2 43 C 2A VAB CR-Relapse Rp 
3 31 S十E 2B PVB十RPLND PR Rp+Lu 
4 28 C 3C PVB PR Lu 
5 38 S 2A RT CR-Relapse RP十M
6 27 T 3C BEP十PE十RPLND十LX十LIX PR Lu 
7 40 E十MT 3B BEP PR Lu 
8 32 E+T 3B2 BEP+ PR Rp十Lu
9 34 S 2A BEP十RPLND+VIP PR Rp十Lu
10 40 S 3A BEP+VIP十RT PR Lu 
1 28 S十C十T 3 PVB+BEP+VIP PR Cervical LN 
12 28 C 3B2 BEP十日D-CT PR Lu 
13 19 E十C十MT 3B2 BEP十日D-CT PR Lu十Rp
14 22 E+MT 3B2 BEP PR Lu十Rp
embryonal carcinomaフC:choriocarcinoma， T: teratoma， MT: mature teratoma， RPLND: retroperi-
radiation therapyラ Rp:retroperitoneumラ Lu:lung， M: mediastinumラ Br:brainう
Table 4. Response and results of chemotherapy with CPT-11 
Case No. Salvage therapy Response Post salvage therapy Present status Month 
P-VM十RI、 CR-Relapse PE+ P-CPT+ LuX Dead 120 
2 PE十P-CPT十RT+RPLND CR NED 124 
3 PE+P-CPT NC RT十MX Dead 125 
4 BEP PR 254S-CPT十RT十LuX NED 108 
5 PVB十BEP CR-Relapse BEP十254S-CPT十RPLND十MX+LuX Dead 39 
6 P凶CPT十VIP PR Dead 30 
7 P-CPT+ RPLND+ LuX CR-Relapse NED 59 
8 HD-CT十P-CPT PR RPLND+IVCX十LuX NED 29 
9 P-CPT CR RPLND十RT NED 8 
10 P叩CPT PR Dead 25 
1 PωCPT PR AWD 18 
12 254S十CPT-ll PR LuX NED 16 
13 254S十CPT-ll PR RPLND AWD 21 
14 VIP十RPLND十LuX surgical聞CR CPT幽1十254-S NED 5 
RPLND: retroperitonal lymph node dissection， RT: radiation therapy， HD幽CT:high dose chemotherapyヲ Lu:lung， 
M: mediastinum， Br: brain， -X: resection， P: CDDP， VM: VM“26， E: etoposide， B: bleomycin， V: vinblastine， 
1: ifomide， CPT: CPT・-11.
れる.実際の投与方法も，現在当科では， CPTぺ1，














報告された 14) その後 paclitaxelを含む多剤併用療
法が，難治性精巣臆傷に対して施行され15) 最近で









て， CPT-11や paclitaxel，さらに gemcitabineなど
の新規抗癌剤とプラチナアナログなどを併用した化学
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